











パリ 16区イエナ広場にあるギメ美術館 Musée Guimetは、世界屈指のアジア







































































































































































































式ローマ字表記）に [Almanach de la douzième année de l’ère T’oung-tche des 
Ts’ing（清朝同治時代第 12年の暦）]という意味のフランス語訳がある他に、
Fo-chan（佛山）：San-yuan-t’ang（三元堂）, T’ong-tche（同治）12 （1873）
129 f. [feuille]（葉）：ill. [illustration]（図入り）; 22cm
と記され、さらに手書きで以下の注記が付されている。
































Houang T’ai-yi（黄泰一）；déssiné （挿絵） Ts’in Yao-k’ouei（秦垚奎）；
comp[compiler] （編纂）Li Lan-cheng （李蘭生）- Rééd [Rééditer] （再版） ; 
Chang-hai（上海）Wen-mo-tchai （文墨齋）T’ong-tche 8 （1869）（同治 8年）
















図 4：リヨン時代の蔵書印、英 羅伯聃（Robert Thorn）『華英通用雑話』（ギメ



















表紙には題簽の『神天新遺詔書』“Chenn-tienn Sinn y tchao-chou” と書名
がペン書きされているが、目録カードのローマナイズの方式とは異なっている。
パリに移転した後には中央に “BIBLIOTEQUE”と受け入れの番号、周辺に

































































ルド・ヴィシエール」（『通報』第 2期第 27巻第 4・5号、1930）がある（以下、
本稿での引用部分の日本語訳は澁谷与文氏による）。16




























































































































































































































a） Recherches sur l’origine de l’abaque chinois et sur sa dérivation des anciennes 










図 19：程大位『算法統宗』（ギメ美術館図書館 chinois58140）1864（同治 3年）
― 104 ―
『言語・文化・社会』第 16 号
b） L’Odyssée d’un prince chinois, 航 海 吟 草 Hang hai yin ts’ao, Essais 
poétiqules sur un voyage en mer, par le septième prince, père de l’empereur 



























































Premières leçons de chinois -Langue mandarine de Pékin（漢語初階 ―
北京官話 , E.J. Brill,1909）の他に、Recueil de Textes chinois à l’usage des 












































モリース・クーラン編纂のフランス国立図書館の目録 Catalogue des livres 





























Mémoire composé à l’époque de la grande dynastie T’ang sur les religieux 









































明治』（創元社、1996）。フランス語原著は Francis Macouin et Keiko Omoto, Quand le Japon s’ouvrit 
au monde. Paris : Gallimard, 1990であるが、一部日本語版とは異なる箇所があると尾本はいう。
2 フレデリック・ジラール「Émile Guimet エミール・ギメ（1838-1918）時代の仏教と宗教学」
（『国際哲学研究』4号、2015）参照、またより詳しくは Girard Frédéric. Émile Guimet : Dialogues 
avec les religieux japonais. Paris: Findakly,2012がある。
3 エミール・ギメ『日本散策　東京―日光』第 4章　芝増上寺における記載。青木啓輔訳の『ギ
メ東京日光散策』（雄松堂出版、新異国叢書第 2輯 8、 1983年）では 69頁に見えるが、翻訳は少し異なっ










Rapport au ministre de l’instruction publique et des beauxarts sur la mission scientifique de 





















14 アンリ・ドローン（Henri d’Ollone, 1868-1945）、探検記として、Les Derniers Barbares 
Chine-Tibet-Mongolie, Paris 1911がある。雲南から四川、チベット、モンゴルなどを踏査し、五
台山に滞在していたダライ・ラマと会見した。邦訳はドローヌ『シナ奥地を行く』（矢島文夫・石
沢良昭訳、白水社〔『西域探検紀行全集』第 10巻〕、1968。同調査隊の調査報告として Documents 
scientifiques de la mission d’Ollone 1906-1909が出版されている。




次大戦により中断に終わった。後に 1921-23年単独で調査を行った。調査ノートNotes d’étapes : 
1914, 1921 et 1923が、ギメ美術館から 2011年に出版されている。
16 Émile Gaspardone, Nécrologie: Arnold Vissière, Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 
30, （1930）. Paul Pelliot, Arnold Vissière, T’oung Pao, Second Series, Vol. 27, No.4/5（1930）. この
二篇の翻訳は澁谷与文氏による。また、ペリオによる著作リストの文献に関しても数々のご教示を
得た、記して感謝する。
17 現、国立東洋言語文化研究所（INALCO）。国立東洋現用言語学校 École nationale des langues 
orientales vivantes（ENLOV、通称ラングゾ langues’O）という名称だったのは 1914年から 1968
年の間（訃報執筆当時）。それ以前（ヴィシエールの在学・就職の際）は東洋語特別学校 École 
spéciale des langues orientales。
18 アンリ・コルディエが東洋語学校の講師となったのは 1881年のことなので、ヴィシエールはコ
ルディエには学んでいない。
19 ギメ美術館のサイト Trésors de la bibliothèqueに Carte du fleuve Jaune et du Grand canalとして
紹介されている。
http://www.guimet.fr/collections/tresors-de-la-bibliotheque/carte-du-fleuve-jaune-et-du-grand-canal/
20 アンリ・ドローヌの率いたドローヌ調査団が蒐集した資料をもとに、Revue du monde 
musulman（イスラム世界）誌と Revue des études islamiques（イスラム研究）誌に連載されたも
の。その一部は同調査団の成果として刊行された報告書の第 2巻 Recherches sur les musulmans 
chinois（中国のイスラム教徒研究、Paris. Leroux. 1911）に採録された。Etudes sino-mahométanes






邦共編、58280）がみえる。イエズス会士アンリ・ブーシェの『官話指南』とは Henri Boucher S.J. 
Boussole du langage mandarin, 5e édition, Chang-Hai, Imprimerie de la mission catholique, 1919
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Henri+Boucher%22
（Zi-ka-wei, 1e édition, 1897, 3e edition, 1900-1901）.
24 Biographie de Jouàn Yuan（T’oung Pao, II, v ,1904）
25   le Traité des caractères chinois que l’on évite par respect 敬避字（Journal Asiatique, sept.-oct. 1901）
26 La marine chinoise et sa nouvelle nomenclature. - Orthographe officielle chinoise des noms de 
capitales étrangères（Journal Asiatique, nov.-dec. 1914）





28 Les Envoyés- étoiles 星使 （Bulletin de l’Association amicale- franco - chinoise, 1909）
29 Nouvelles divisions politiques de la Mongolie （La Geographie, nov. 1915）
30 La réformne monetaire en Chine （Bulletin du Comité de l’Asie française, janv. 1907, p. 23）.
31 Villes et ports de Chine ouverts au commerce international （Journal Asiatique, juillet-aout 1914, 
pp. 161-173）.







33 ペリオによる無署名の Notre transcription du chinois, Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-
Orient, II （1902）には、ヴィシエール方式についての修正を見ることができる。
http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1902_num_2_1_1118
34 Notice bibliographique sur les "Tables de Transcription française des sons chinois"
35 Méthode de transcription française des sons chinois, adoptée par le Ministère des Affaires 






The Vissière Collection and its Historical Value: 
the old Chinese books stored in the National 
Museum of Asian Arts Guimet Library
OSAWA Akihiro
I studied Chinese materials in the National Museum of Asian Arts Guimet 
Library in Paris. The collection is based on what Émile Guimet himself collected 
during his study tour to Japan, China and India in 1876-77. Some of them are 
publications from Japan and Vietnam. In addition, various materials donated 
by French diplomats and Sinologist are stored there. Many materials relating to 
religions and folk religions can be seen because Guimet originally conceived of a 
religious museum. 
The materials collected by Sinologist Arnold Vissière have a high historical 
value. Vissière worked as an interpreter and diplomat at the end of the 19th century, 
and after his return to Paris became a professor of Chinese at École spéciale des 
langues orientales. 
Most of them are Chinese books and maps, inscriptions, and they total over 600 
items. After Vissière returned to Paris, he also belonged to the Ministry of Foreign 
Affairs as an interpreter clerk, so there are some materials collected during that 
period.
It is a very interesting set of documents showing how well informed the French 
people of the time were concerning the Chinese society in the late Qing and 
early Republic periods. By looking at it we can think again about the meaning of 
dialogue between different civilizations.
